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This study aimed to clarify characteristics of Danish elite sports policies. It conducted semi-
structured interviews with key actors from Team Denmark and the National Olympic 
Committee and Sports Confederation of Denmark （DIF） （national level） and local authorities 
（local level）. It also identified the following two points. 
Firstly, with regards to the promotion of elite sport at the national level, in order to develop 
elite sport in a societally appropriate way, Team Denmark focused on talent work as well as 
Team Denmark selects municipalities, as elite municipalities. These policies of talent work and 
elite municipalities led Team Denmark set up a system for talent pathway in communities. Team 
Denmark and DIF have a partnership to give supports to all national federations. 
Secondly, in terms of elite sport at local level, elite municipalities have key roles to implement 
talent work in a societally appropriate way. This system led talent athletes have high quality 
training environment and customized education opportunities through coordination as well as 
supports for local sport clubs and educational institutions. These efforts drove the growth of 
social acceptability to the promotion of elite sport in communities. 
As a result, the Danish system leads to the development and implementation of strategic 
strengthening plans for National Federations and the strengthening of governance; it also 
enables the establishment of advanced, regional talent development systems. 
The above-mentioned elite sports policies, unique to Denmark, enable sustainable, long-term 
development of elite sports policies, despite Denmark’s nature as a high welfare state, and 
solidifies the foundation of its elite sports. The results of this research shall contribute useful 
information for the purpose of developing Japan's elite sports policies in the future. 
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違 点 に 着 目 す る 研 究 が 散 見 さ れ る． 例 え ば
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第 1 回調査は，2018 年 9 月 5 日にチーム・デ
ンマーク，デンマークオリンピック委員会・スポー
ツ連合（以下「DIF」と略す）を対象として実施
























































ラ リ ア， 我 が 国（De Bosscher et al.，2008；








































チーム・デンマークの NF への支援には 2 つのカ
テゴリーがあり，投資とスポーツ医科学などの直
接的な支援について優先度を付けている．最も優
先度の高いカテゴリーとして World class federa-
tion があり，2017 ～ 2020 年では，ボート，自転
車をはじめ 8 の NF が指定されている注 5）．その
下には Elite federation と言われるカテゴリーが
















DIF のプログラムの目的は，① Quality – The 
Good Sporting Life，② Cooperation – We can’t 
do it ourselves，③ Elite Sport - More than med-
als，④ Facilities – Better Physical Frameworks 


















で 2018 年からは，NF とのコミュニケーション
を増やし共に取り組むことで戦略的な強化プラン
の策定や事業展開につなげてきた．チーム・デン
















は JOC，戦略的強化注 8）は JSC といった両団体の
主張を取り入れた体制となった（笹川，2014；読
売新聞，2014）．すなわち，1 つの NF に対して






JOC と JSC が NF を支援するようになった我が
国の体制とでは，両国とも独立行政法人と民間ス
ポーツ団体による支援ではあっても，その内容に
は大きな違いがある．我が国は NF に JOC と










































































スリート（World Class Athletes，Elite Athletes）























































































































































































































































































































行うなどの対応をする．特別授業は，1 日 5 時間
まで生徒と教員の 1 対 1 の形式で行うことができ
る．これらに要する経費はチーム・デンマークが
負担する．タレントの生徒は，エリートスポーツ
























り ま せ ん！（It takes many sacrifices to reach 
























































る．自治体から 88,000kr（約 149,600 円），チーム・
デンマークから 21,000kr（約 357,000 円），基金
















































水泳クラブ HSK は，コペンハーゲン市内に 13
か所のプールを運営する地域スポーツクラブであ
る．クラブ会員は全体で約 10,000 人を有し，こ




水泳クラブ HSK では，3 つのプールを使用し
てエリート育成が行われている．タレント 3 は 9
～ 10 歳の女子グループ，10 ～ 11 歳の男子グルー
プ，タレント 2 は 11 ～ 12 歳の女子グループ，12
～ 13 歳の男子グループ，タレント 1 は 13 ～ 14
歳の女子及び14～15歳の男子のミックスである．
エリート 2 は，15 ～ 17 歳の女子及び 16 ～ 18 歳
の男子のミックス，エリート 1 は 18 歳以上の女
子及び 19 歳以上の男子のミックスのカテゴリー
がある．2019 年現在，78 人のタレントやエリー
トが所属している．トレーニングは週 3 回で 1 回
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注 5）				World class federation として，Rowing, cy-
cling, handball, badminton, orienteering, 
kayak, swimming, sailingが指定されている．
注 6）				Elite federation として，Athletics, automo-
bile, bowling, curling, wrestling, archery, 
football, golf, parasport, hockey, motor, 
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